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は じ め に
本稿の目的は，チャールズ・ディケンズ（Charles Dickens,1812－70）の『ク













スクルージの特徴を「けち」“a tight-fisted hand at the grindstone”（10）で「強
欲な老人」“a . . . covetous, old sinner !”（10）と断言し，内面の冷たさが外見
に表れていることを“The cold within him froze his old features, nipped his
pointed nose, shrivelled his cheek, stiffened his gait ; made his eyes red, his thin
lips blue ; and spoke out shrewdly in his grating voice. A frosty rime was on his









ージは即座に“Are there no prisons ?”（13），“And the Union workhouses ?”（14）
と畳み掛けて質問する。そして貧困者の中には救貧院へ入るくらいなら死を望
む人間がいることを聞いたスクルージは“If they would rather die . . . they had
better do it, and decrease the surplus population.”（14）と即答する。これは彼が
冷酷であると解釈できる象徴的な言葉だ。後に，改心しつつあるスクルージは
現在のクリスマスの幽霊（the Ghost of Christmas Present）が連れた「無知」
“Ignorance”（62）と「貧困」“Want”（62）の子供達に救済があるか幽霊に尋
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その分の給料もきちんと払っていることが“A poor excuse for picking a man’s
pocket every twenty-fifth of December !”（16）から分かる。もちろん，スクル
ージはこのようなことを心から喜んで行わない。年一回の唯一の休日だとする
ボブの主張を“A poor excuse”（16）とし，“. . . you don’t think me ill-used, when



















を“an odious, stingy, hard, unfeeling man”（53），そして彼に借金をしている
男は，未来のクリスマスの幽霊（the Ghost of Christmas Yet To Come）が見せ



















はクリスマスディナーを楽しむ。その場面で，ボブは“Mr. Scrooge ! . . . I’ll
give you Mr. Scrooge, the Founder of the Feast !”（53）とスクルージを祝福する。
一方，ボブの妻は“The Founder of the Feast indeed ! . . . I wish I had him here.





“My dear . . . the children ! Christmas Day.”（53）と子供達の目の前であるこ














“the only time I know of, in the long calendar of the year, when men and women
seem by one consent to open their shut-up hearts freely, and to think of people
below them as if they really were fellow-passengers to the grave, and not another
race of creatures bound on other journeys.”（12）と彼自身の考えを示し，それを
聞いたボブは称賛する。このフレッドの考えは，要約すると，性別や階級を問
わず，あらゆる全ての人間を同じ“fellow-passengers to the grave”（12）と考え
るということである。語り手はフレッドの考えを聞いたボブの様子を“The clerk











ないだろうか。これは，彼の“Mr. Scrooge ! . . . I’ll give you Mr. Scrooge, the






チット家にも当てはまり，語り手が“. . . they were happy, grateful, pleased with
one another, and contented with the time. . . .”（54）と示すことにより，彼らの
幸せが強調されている。しかしここで重要なことは，ボブの感謝は語り手の言
葉が示すような家族に対してのみならず，スクルージにも向けられていること
だ。それはボブが“A Merry Christmas to us all, my dears. God bless us !”（52）
と神に祈った後，すぐに続けて“Mr. Scrooge ! . . . I’ll give you Mr. Scrooge, the
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を持ち，それにより有難味が一層増えるのだろう。ボブの妻は“You know he












ないということである。彼はスクルージを“He’s a comical old fellow. . . .”（57）
と言い，また“I am sorry for him ; I couldn’t be angry with him if I tried.”（57）
と同情までしている。この言葉は現在のクリスマスの幽霊が見せるフレッド主
催のクリスマスディナーの場面でのものだ。ここでフレッドの妻は“I have no
patience with him. . . .”（57）とスクルージを非難し，他の女性の参加者全員も
同意している。しかしそのようなスクルージへの非難一色の状況でも，フレッ
ドは“I mean to give him the same chance every year, whether he likes it or not, for
I pity him.”（58）と彼を庇う姿勢を全く崩さない。このフレッドの態度は，毎
年クリスマスディナーに招待しても，スクルージにただ一言“Humbug !”（11）



















いることを示す。それは，語り手がフレッドについて“If you should happen, by
any unlikely chance, to know a man more blest in a laugh than Scrooge’s nephew,
all I can say is, I should like to know him too.”（56）と言い，彼の笑いに価値を
置いていることからも明らかだ。そして語り手はさらにフレッドの笑いが周囲
の人間を巻き込むことを“When Scrooge’s nephew laughed in this way : holding
his sides, rolling his head, and twisting his face into the most extravagant
contortions : Scrooge’s niece, by marriage, laughed as heartily as he. And their
assembled friends being not a bit behindhand, roared out lustily.”（56）と示す。




ファンは過去のクリスマスの幽霊（the Ghost of Christmas Past）が見せる場
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面で幼い姿で登場し，その登場自体は『キャロル』全体に占める割合として非
常に低い。しかし，彼女の明るさも目立つ。語り手は寄宿学校にいるスクルー
ジを迎えに来たファンの様子を“She clapped her hands and laughed, and tried to











“During the whole of this time, Scrooge had acted like a man out of his wits. His
heart and soul were in the scene, and with his former self. He corroborated
everything, remembered everything, enjoyed everything, and underwent the strangest
agitation.”（36）と示しているが，スクルージは“his former self”（36），つま







の様子を語り手は“Uncle Scrooge had imperceptibly become so gay and light of
heart, that he would have pledged the unconscious company in return, and thanked
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them in an inaudible speech, if the Ghost had given him time.”（60）と言うが，




a man who had been out of practice for so many years, it was a splendid laugh, a
most illustrious laugh. The father of a long, long line of brilliant laughs !”（78）


























あろうことが“. . . you may look through that shirt till your eyes ache ; but you
won’t find a hole in it, nor a threadbare place. It’s the best he had, and a fine one
too.”（69）という彼女自身の言葉で分かる。シャツに穴は開いてなく，また







on him to be buried in, to be sure. . . .”（69）と“Somebody was fool enough to do




















“Last night, I believe．”（64）と言う場面があるが，いつから見た昨晩かを実業
家も語り手も言及しない。唯一の手掛かりは，他の実業家達の会話で寒さが話








で示される。幽霊が見せる場面とは，スクルージが幽霊に“You are about to show
me shadows of the things that have not happened, but will happen in the time before
us. . . .”（63）と尋ね，それが正しいと幽霊が答える様子を語り手が“The upper












ある。しかし家政婦が“He frightened every one away from him when he was




























マイケル・スレイター（Michael Slater）は“He is an extraordinary combination of, on the one
hand, such mythic creatures as Jack Frost and child-quelling ogres and, on the other, a rusty,
surly, mean-spirited old London money-dealer.”（xix）と説明している。
2）原文からの引用はWorld’s Classics版による。
3）これについては，スクルージの自宅と彼の帰宅後の様子についての語り手の説明から明
らかだ。スクルージは風邪を引きながらも，暖炉を“a small fire in the grate”（18）として
いることから，彼が自分のためにも蓄えを最低限しか使わないことが分かる。この点につ
いては他にも例がある。スクルージは職場の会計事務所でも自宅と同様にわずかな火しか
起こさない。語り手はその様子を“Scrooge had a very small fire, but the clerk’s fire was so
very much smaller that it looked like one coal.”（11）と説明している。フレッドが“His wealth
is of no use to him. . . . He don’t make himself comfortable with it.”（57）と言うように，ス
クルージは蓄えがありながらもそれで楽をしたり，贅沢をしようとは考えないのだ。
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